










Planning and implementation of "Sakaide Artificial Land Art Exhibition (tentative name)" 
with the aim of contributing to the community through art 
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 研究のポイントは以下の 5つである。 


















	 Since the Setouchi Triennale held in 2013, we have 
applied the know-how on the relationship between the 
region and art cultivated in Shamijima and Seijima, and 
explored the possibility of regional contribution by art in the 
center of the city. 
	 The points of research are the following five. 
	 ①Strengthening local cooperation ②Discovering and 
discovering traditional culture and special products ③
Setting the concept of the work ④  Collaboration with 
volunteers and local artists ⑤ Special exhibition in the city 
	 ① strengthened cooperation with the shopping district in 
front of Sakaide Station. ② participated in local events and 
worked in parallel with Kaken "Basic research on the 
sustainable succession and development of traditional 
culture in Yoshima Goto". For ③, a unique concept was set, 
which was conceived from the venue of the art exhibition. ④ 
and ⑤ are attempts that could not be realized within the 
framework of the Setouchi Triennale. In ④, collaboration 
with local writers was realized. In ⑤, the originally planned 
Sakaide artificial land did not come true, but we were able to 
rent a venue in the station square shopping district. 
	 The first half of the exhibition will be hosted by a local 
artist (winter session), and the second half will be hosted by 
us (spring session), and the artists will interact with each 
other by setting a unified theme. Unfortunately, the spring 
session was postponed due to the influence of the new 
coronavirus, but as a result of this research, we think that 
the fact that we were able to collaborate with local artists 
and that we were able to hold an art exhibition in the station 
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◎研究目的  


















図 1 沙弥島・瀬居島と坂出駅  
 
 芸術祭実行委員会と日銀高松支店の発表によれば、
2019 年に行われた芸術祭は春会期 31 日間、夏会期 38
日間、秋会期 38日間の計 107日間開催され 117万 8484
人が訪れたという。沙弥島は春会期のみの開催のため
春会期で比較すると、総来場者数 38 万 6909 人のうち、
一番多かったのが直島で 9 万 6699 人。次が沙弥島の
7 万 2459 人で、3 位の小豆島 5 万 6766 人を大きくリ
ードしている。  




















 1.アート展の会場について  
 瀬居島で行った瀬戸内国際芸術祭 2019 県内連携事
業「神戸芸術大学アートプロジェクト」の搬出が終了







































会場にすることが決まった（図 2）（写真 1）（写真 2）。  











7 つのプロジェクトを提案した（写真 3）。  
 





図 2 坂出駅前商店街（グリーンの線がアーケード街）  
 
写真 1 高松信金旧坂出支店（右） みなとまちカフェ（左） 
 
写真 2 高松信金の金庫室内  











of ART」とした。  
 日程は、坂出アートプロジェクト主催の冬会期は
2020 年 2 月 1 日（土）〜3 月 1 日（日）の土・日・祝
日の 19 日間、続いて神戸芸術工科大学アートプロジ
ェクト（本研究メンバー）主催の春会期は 2020 年 3
月 14 日（土）〜5 月 6 日（水・祝）の土・日・祝日の
21 日間と決めた。  
 参加作家は、冬会期は坂出アートプロジェクトの作





が参加した（写真 4）（写真 5）。  
 
写真 4 しんきんグ  of ART 展 冬会期チラシ（表裏）  
 












      
   写真 6 しんきんグ  of ART 展 春会期チラシ（表） 
      








































日 2 月 1 日（土）90 人、2 日（日）67 人、8 日（土）
46 人、9 日（日）48 人、11 日（火・祝）35 人、15
日（土）32 人、16 日（日）34 人、22 日（土）53 人、
23 日（日）73 人、24 日（月・祝）82 人、29 日（土）



















る 12 の島ごとに異なる趣がある。  
 都会と地方という図式の中で一緒くたに見られてい
た地方の独自性・多様性が地域ごとに輝き始めている。 
 新型コロナウイルスの影響で私たちの価値観や行動
は大きく変わろうとしているが、そのような状況だか
らこそ、地方の独自性・多様性に焦点をあてた瀬戸内
国際芸術祭の提供しているものは、いままで以上に意
味を持つのではないだろうか。  
 こうしたことを踏まえて、「アート＋食＋プチ旅」の
非日常体験を地方の商店街で継続して展開することは
非常に有効であると考える。  
